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Abstract 
In the steps of m乱nufacturingprocess of sodium alginate it often suffers heat幽
ing operation， such as when extra巴tionfrom the raw materials or drying of finished 
product. And it is well known that， although heating is inevitable in commercial 
pro巴esses，it detracts much from vis巴osityof sodium alginate. 
In this study we sought the effect of heating on vis巴ositiesof sodium alginate 
in the state of solid powder and aqueous solution. 
We白lu巴idatedthat efl'e巴tsof heating is mu巴hseverer than that七hatw白 vaguely
had presumed. Heating at temperature beyond 900C in either powder state or solu・
tion， even for such a short time as thirty minutes， fatal deterioration of viscosity 
occurs. Especially it is noteworthy that deterioration of vis巴osityby heating is more 
drastic in solution than powder state at comparatively low temperature e.g. 600C 
or so. 






















至った時， これに 15~色炭酸ソ{ダ水溶液 90cc を加え， 30分煮沸を継続する。 ついでこれに
更に45ccの同炭酸ソ{ダ水溶液を加えなお 30分煮沸する。司様にして更に2回45ccのi司炭
酸ソーダ水溶液を加え各々 30分ずつ煮沸する。 かくてアノレカ Y処理を終った原藻はこれを取


























第 1表 供試ア Jレギン酸ソーダの摘要

















加熱開始後1，2， 3， 4， 5時聞の各時間j毎に約0.2gの試料をとり出し， 子め精秤しだ秤量瓶中
に{多しデi/ケ{タ中に2時開放置した後精秤寸る。次にこの加熱試料につき各々計算量の水を
加え 1%アノレギシ酸ソーダ水溶液を調製して粘度を測定する。





















































































































































アルギン酸製造法の改良 (その 4) 613 
第 3表 溶液状アルギン酸ソーダの加熱による粘度低下
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0.5 209.0 81.2 697 61.3 
37.7 96.6 132 92.7 
8.9 99.2 24 98.7 
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第 1図 試料1の粉末加熱による粘度低下率 第2図誌料2の粉末加熱による粘度低下率
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き log(Y-Yn)対 tをプロトしたところ， 直線をもって結ぶにはいささか困難な結果が得られ
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2. 製品の乾燥に当っても r~温，長時間は避けるべきで 50~600C で 2~3 時間減圧乾燥す
ることが推奨される。
終りに，本実験に協力された工学士橋本満，小泉玄旨，戸田幸夫の三君に感謝の意を表す
る。
なお;本報告をもって海藻類の完全利点に関する研究の第 11報とする。
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